



















―A report about a German Medical Association
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要 旨
２００６年２月１７日にドイツ連邦医師会は「生殖補助医療実施のためのガイドライン





On 2. 17. 2006, the German Medical Association prescribed “(Muster−) Richtlinie
zur Durchführung der assistierten Reproduktion Novelle 2006 (the guideline for
assisted reproduction)”. This guideline binds doctors. On the oher hands, Japanese
institute of gynecologist can not restraint doctors, even if they prescribe guidelines.
That is to say, a doctor can continue his activity as doctor, even if he offends against
the guideline. Why is it? Where does this difference come from? Let us see the
































































































































































































International Encyclopedia of Ethics, FD, 1995, 703―6.
２）人間尊厳の議論については以下の拙論を参照。Shinichiro MORINAGA, The Current Debate on Human Embryo
Research and Human Dignity. In: Journal of Philosophy and Ethics in Health Care and Medicine, No. 3, 2008, pp
3―22.
３）州医師会によって制定される規則 Ordnung や指針 Richtlinie のドイツの法制度における位置づけについて述べて
おく。法律は，法学用語においては Gesetze in materiellen Sinne（外的な効力を持つ）と Gesetze in formellen
Sinne に区分され，前者には，以下のものが含まれる。
憲法 Verfassung，法律 Gesetz（von Parlament. Bundesgesetz, Landesgesetz），通達 Verordnung（von
Ministerium），規則 Satzungen（von Autonomenkörperschaft）。そして下位のもの，例えば Satzungen は，
上位のもの例えば Verordnung に逆らうものであってはならないと，される。医師会は，インタビューの中で公
法上の団体 die Körperschaft des öffentlichen Rechts と言われているが，これは上の Autonomenkörperschaft と
同じ。従って医師会の決める職務規定やガイドラインは，Satzungen にあたり，上位の法，例えば胚保護法
（Embryonenschutzgesetz）に逆らうものであってはならない，ということになる。
４）たとえば，最初にあげた２００６年策定の「生殖補助医療実施のためのガイドライン」の冒頭に Muster-と付されて
いる。
―資料―（BUNDESARZTEKAMMERAuslandsdienst ２００５より）
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